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This paper compares peace museums and military museums in Japan and foreign 
countries. It analyses the features, social functions of both peace and military museums, 
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and considers the social influence on both museums. A public relations facility of the 
Self Defense Forces is regarded as a military museum in Japan, so the development and 
contents of the exhibition of such public relations facilities are analyzed. A half of them 
were established in a period between 1964 and 1969. Three new large public relations 
facilities by each SDF were established and they gather a lot of visitors. The contents of 
the exhibition are shifting from a type succeeding former army to a type explaining the 
SDF. 
The ways to exhibit wars are different between peace museums and military 
museums. A social function of peace museums in Japan and other countries is to 
succeed the last war experience to the next generation. They let visitors determine not to 
repeat a disastrous war and have the will for a peaceful world. As a potential function, 
visitors are led to pacifism opposing any war and distrust to patriotism that causes war.  
On the other hand, a social function of military museums is to succeed the 
defense war and the liberation war. They let visitors to consider national defense and 
enlighten their patriotism. War memorials and national graveyards commemorate those 
who died on duty in wars for their motherland. Compared with peace museums, military 
museums in the world have a bigger number of their establishment, a longer history, and 
larger in scale. The social influence of military museums in the world is bigger than that 
of peace museums. 























































『平成 12 年度版防衛白書』（2001 年２月）には付属資料として全国の「自衛
隊の広報施設など」が掲載されている。それによれば、陸上自衛隊で 103 館、
海上自衛隊で 12 館、航空自衛隊で 15 館、合計では、全国で 130 館の広報施設
などが開設されている。 
憲法上日本は自衛以外には軍事力を行使せず、自衛のため以上の軍隊を持た













が開設され始めた。図１で見るように、特に 1964 年から 1969 年にかけてその
開設時期が集中している。開設時期が確認できた自衛隊広報施設など 90館の内、
半数以上に当たる 47館がこの期間中に開設されている。その後開設数が減少し、
特に 1980年代後半から 1990年代前半にかけては開設数は３館にすぎない。 
1960 年代後半に全国一斉に自衛隊広報施設などが開設された要因としては、







































































































































































































































































注１：陸上自衛隊広報センターは 2002.4.6 開館から 2003.3.23 まで約 11 ヶ月間の入館者
数である。 





















表２  イギリスの軍事博物館への入館者数 
















































































































USS Cobia/Manitowoc Maritime Museum 
海軍海中博物館(Naval Undersea Museum) 





























































  891,108 
1,006,660 
  573,576 
  180,247 
  176,612 
  151,475 
  162,026 
1,075,111 
  835,200 
  918,469 
  540,321 
  481,078 
  123,673 
  143,566 
  134,092 
1,113,864 
  808,444 
  758,194 
  719,573 
  336,245 
  221,084 
  167,822 
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けでなく加害体験も加えられるようになった。 
世界で最初の平和博物館の開設は 100 年ほど前に遡ることができる。ポーラ
























は 2000 年度が多く 66 万人、戦艦ベルファストは 2000年度が 25万人、戦時内
閣の部屋は 2000年度が 30万人、ダックスフォードは 2001年度が多く 43万人、
北館は開館後の３ヶ月間だけで 19万人の入館者があった。これを単純に合計す




















広 島 平 和 記 念 資 料 館 
ア リ ゾ ナ 記 念 館 （ 米 ） 
ア ン ネ ・ フ ラ ン ク の 家 （ 蘭 ） 
ダ ハ ウ 強 制 収 容 所 記 念 跡 地 （ 独 ） 
戦 争 博 物 館 （ 英 ） 
戦 争 遺 物 館 （ 越 ） 
0 
5 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
6 0 6 5 7 5 8 5 9 5 0 0 
西 暦 
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 表５ 戦争を扱う平和博物館と軍事博物館の類型化 
比較・対照項目 平和博物館 軍事博物館 




































































開設時期 第二次大戦後 第二次大戦前から 
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